


















Time cause of body fluid distribution during posture change
For elderly living in Mihama Town
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Abstract : Skeletal muscle is known as "water storage organ", but in elderly people with reduced skeletal muscle
mass, orthostatic hypotension tends to be caused by decrease in body fluid volume and muscle pump action.
Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) is adopted as a simple method to measure the body composition includ-
ing the human body fluid volume, muscle mass, and body fat rate. Using BIA, we investigated time-course
changes in the body fluid distribution in various body segments with posture change of the elderly subjects. The
body fluid distribution was measured in 9 body segments during the 15min supine position and 15-min standing
position. The body fluid volume in the trunk was observed to decrease or increase during standing position in
elderly subjects. The body fluid volumes in the arms, abdomen, and lower limbs gradually increased during
standing position. It was suggested that BIA provides more information on the indices of orthostatic intoler-
ance and heatstroke.
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で, 平成 24 年に愛知県知多郡美浜町との連携事業
として総合型地域スポーツクラブ ｢みはまスポーツ
クラブ｣ を設立した. これまでにボッチャ, カロー
リングおよびノルディックウォーキングなどのスポー
ツプログラムや, 救命救急に関する指導講習会など









高齢女性12名 (年齢：61～77歳 (69.7 ± 5.7歳),
身長：155.2 ± 4.3cm, 体重：52.4 ± 6.4kg, BMI：















た後, 足背, 大転子, 肩峰および手背に電極を装着
して身体組成 (骨格筋量, 体脂肪量, 体液量, 除脂
肪体重) を計測した. その後, 仰臥位姿勢にて 15
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図 1 BIA 四肢最近位誘導法による身体組成測定時の電極配置図
分間の安静をとらせた後, 速やかに立位へと姿勢を
変化させた状態で 15 分間保たせた. その際の身体
各部位の体液分布の経時変化を BIA四肢最近位誘
導法を用いて連続記録した. 測定周波数は 5KHz,









の比較には, 対応のない Student's t-test (両側検













た群と増加した群に分けて解析した (表 1). その
結果, 減少群では増加群と比較して全身の体液量
(％) は高値を示した. また, 体重当たりの全骨格





(％) についてもそれぞれ高値を示した. 更に, 下
肢と上肢の骨格筋バランス (下肢/上肢) は, 減少
群 (465.22±26.4％) の方が増加群 (454.93±39.8
％) よりも下肢骨格筋の割合が高く, WBIについ
ても減少群が 0.723±0.04 であったのに対し, 増加



















みられたことから, 下肢方向 (重力方向) への体液














































記録的な猛暑といわれた 2013 年の夏季 (6～8月)
において, 熱中症による救急搬送者は 5 万 5596 人
と初めて 5万人を超えている. 中でも, 救急搬送者
の約 50％が 65 歳以上の高齢者であった (H25 年 9
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